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in the Solar Photosphere. K. Furusawa， 1. 
Sokolov， and J. 1. Sakai: The 5th Intemational 
Conference on Computational Physics， Kanazawa， 
Japan Oct. (1999) 
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Tooyama， 1. Matsumoto， K. Hanai， H. Kimura， 
N. Yanaihara and T. Hori: Brain and Biodefence 
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情報通信学会論文誌J81・B-I: 652司660 (1998) 
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14. 白黒静止画像における画質主導型JPEG符号化
の基礎検討. 堀田裕弘， 吉岡哲二，村井忠邦:
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mus， GABA-immunolabeled neurons are abun­
dant and are innervated by both enkephalin- and 
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(1998) 
4 .  Direct Ink-Jet Printed Organic Electroluminescent 
Devices. K. Yoshimori， S. Naka， M. Shibata， H. 
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Okada and H. Onnagawa: Proc. of the 18th 
International Display Research Conference (Asia 
Display '98): 213-216 (1998) 
5 . Fully Self-Aligned Organic Electroluminescent 
Devices with Dual Side-Wall Structures. T. 
Terashita, I. Yamamoto, S. Naka, H. Okada and 
H. Onnagawa: Proc. of the 18th International 
Display Research Conference (Asia Display '98): 
653-656 (1998) 
6 . Investigation of Micro Deflection Liquid Crystal 
Display Modes, M. Ishimaru. H. Okada and H. 
Onnagawa: Proc. of the 18th International 
Display Research Conference (Asia Display '98): 
971-97 4 (1998) 
7 .  Molecular beam epitaxy of SrTi03 films on 
Si(I00)-2xl surface. T. Tambo, T. Nakamura, K. 
Maeda and C. Tatsuyama: Proc. of the Third 
Russia-Japan Seminar on Semiconductor 
Surfaces: 182-187 ( 1998) 
8 . Surface Reconstructions induced at the Initial 
Stage of the Sequential De position of In and 
Sb, and the Heteroepitaxial Growth of InSb on 
Si(OOI) and (111) Substrates'. D. M. Li, M. Atoji, 
T. Okamoto, B. V. Rao, T. Tambo and C. 
Tatsuyama: Proc. of the Fifth China-Japan 
Symposium on Thin Films: 26-31 (1998) 
���� 
1 . Carrier Transport Properties of Organic Materials 
for EL Device Operation. S. Naka, H. Okada, H. 
Onnagawa, Y. Yamaguchi and T. Tsutsui: 2nd 
International Conference On Electroluminescence 
of Molecular Materials and Related Phenomena, 
Sheffield, UK May (1999) 
2 . Characterization of GaS-deposited CVD diamond 
films by AES & XPS. A. B. M. 0. Islam, Y. 
Nishiyama, T. Tambo and C. Tatsuyama: Third 
International Symposium on Control of 
Semiconductor Interfaces, Karuizawa, Japan Oct. 
(1999) 
3 . Controlling the polarization state of confined 
photon modes in photonic wires by a magnetic 
field. S. G. Tikhodeev and N. A. Gippius: 9th 
Int Conf on Modulated Semiconductor Structures 
(MSS9), Fukuoka, Japan (1999) 
4 . Crystal growth of copper-doped triglycine sulfate. 
T. Kikuta, T. Yamazaki and N. Nakatani: The 
3rd Korea-Japan conference on ferroelectrics, 
Kyongju, Korea Jun. (1999) 
5. Effect of current flow direction on the 
heteroepitaxial growth of InSb on Ge/Si(OO I) 
substrate heated by direct current. M. Mori, Y. 
Nizawa, Y. Nishi, K. Mae, T. Tambo and C. 
Tatsuyam: Third International Symposium on 
Control of Semiconductor Interfaces, Karuizawa, 
Japan, Oct. (1999) 
6 . Effect of graded SiGe and low temperature Si 
buffers on Hall mobility in Sil-xGex/Si/Sil-xGex 
system. M. M. Rahman, H. Nakanishi, Du 
Yufeng, T. Tambo, C. Tatsuyama: International 
Conference on Material Science and Technology, 
Dakka, Bangladesh Oct. (1999) 
7. Epitaxial growth of Biz Srz CuOx films onto 
Si(OOI) by Molecular Beam Epitaxy. T. Tambo, 
T. Arakawa, A. Shimizu, S. Hori and C. 
Tatsuyama: Third International Symposium on 
Control of Semiconductor Interfaces, Karuizawa, 
Japan Oct. (1999) 
8 . Exciton transport in CuzO. S. G. Tikhodeev, N. 
A. Gippius, and G. A. Kopelevich S. G. 
Tikhodeev, N. A. Gippius, and G. A. 
Kopelevich: 6th Int Conf on the Optics of 
Excitons in confined systems (OECS6), Ascona, 
Switzerland ( 1999) 
9 . Final state transitions in two-photon 
photoemission of adsorbate-metal systems. H. 
Ueba and T. Mii: The First Vacuum and Surface 
Science Conference of Asia and Australia, (1999) 
I 0. Growth temperature effect on the heteroepitaxy 
of InSb on Si(lll). B. V. Rao, T. Okamoto, A. 
Shinmura, D. Gruznev, M. Mori, T. Tambo and 
C. Tatsuyama: Third International Symposium on 
Control of Semiconductor Interfaces, Karuizawa, 
Japan Oct. (1999) 
11. Numerical Approach of Physical Behavior m 
Fluorinated Nematic Liquid Crystals: J.Xu, H. 
-
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Okada, H. Onnagawa and S. Sugimori: 1999 
Society For Information Display International 
Symposium, San Jose, USA May (1999) 
12. Polariton effect in a chain of coupled photonic 
dots. N. A. Gippius and S. G. Tikhodeev: 6th Int 
Conf on the Optics of Excitons in confined sys­
tems (OECS6), Ascona, Switzerland (1999) 
13. Residual strain and surface roughness of Si 1-
xGex alloy layers grown by molecular beam 
epitaxy on Si(001) substrate. C. Tatsuyama, T. 
Asano, T. Nakao, H. Matada, T. Tambo and H. 
Ueba: International Joint Conference on Silicon 
Epitaxy and Heterostructures(IJC-Si) (SiMBE8) 
(SiHS3), Miyagi, Japan Sep. (1999) 
14. Role of In(4xl) superstructure on the 
heteroepitaxy of InSb on Si(lll) substrate. B. V. 
Rao, T. Okamoto, A. Shinmura, D. Gruznev, T. 
Tambo and C. -Tatsuyama: Fifth International 
Conference on Atomically Controled Surfaces, 
Interfaces and Nanostructures, Aix En Provence, 
France Jul. (1999) 
15. Study on Luminescence of Organic Thin Films 
Using Field Emitter Arrays. Y. C. Luo, J. Isoda, 
M. Shibata, H. Okada and H. Onnagawa: The 
Fifth Asian Symposium on Information Displays, 
Hsinchu, Taiwan Mar. (1999) 
16. Theory of time-resolved two-photon 
photoemission spectroscopy from metal surfaces. 
Takashi Mii and Hiromu Ueba: International 
Conference on Luminescence and Optical 
Spectroscopy of Condensed Matter, (1999) 
17. Confined photonic modes in distributed Bragg 
microresonator in magnetic field. N. A. Gippius 
and S. G. Tikhodeev: 13 Int Conf on 
Semimagnetic Semiconductors (SemiMag 13), 
Nijmehen, Holland (1998) 
18. Direct Ink-Jet Printed Organic Electroluminescent 
Devices. K. Yoshimori, S. Naka, M. Shibata, H. 
Okada and H. Onnagawa: 18th International 
Display Research Conference (Asia Display '98}, 
Seoul, Korea Sep. (1998) 
19. Effects on Work Function of Cathode Metals and 
Emission Layer Thickness m Organic 
Electroluminescent Devices. S. Naka, M. Kesyo, 
H. Okada and H. Onnagawa: Materials Research 
Society 1998 Spring Meeting, San Francisco, 
USA Apr. (1998) 
20. Fully Self-Aligned Organic Electroluminescent 
Devices with Dual Side-Wall Structures. T. 
Terashita, I. Yamamoto, S. Naka, H. Okada and 
H. Onnagawa: 18th International Display 
Research Conference (Asia Display '98), Seoul, 
Korea Sep. (1998) 
21. Growth and domain structure of LA TGSP single 
crystals. T. Yamazaki, G. A. Mohamed, M. 
Shichi and N. Nakatani: The sixth Japanese­
CIS/Baltic symposilim on ferroelectricity, Noda, 
Japan Mar. (1998) 
22. Growth and optical properties of SbNbO 4 films. 
G. A. Mohamed, T. Yamazaki, N. Nakatani, J. 
Yuhara and K. Morita: The sixth Japanese­
CIS/Baltic symposium on ferroelectricit)r, Noda, 
Japan Mar. (1998) 
23. Influence of Pulse Duration on Time-resolved 
Sum-frequency Generation of Surface Vibrations. 
Takashi Mii and Hiromu Ueba: The 9th 
International Conference on Vibrations at 
Surfaces, (1998) 
24. Investigation of Micro Deflection Liquid Crystal 
Display Modes. M. Ishimaru, H. Okada and H. 
Onnagawa: 18th International Display Research 
Conference (Asia Display '98), Seoul, Korea Sep. 
(1998) 
25. Magneto-optical study of ZnSe-based quantum 
wells. W. Ossau, D.R. Yakovlev, U. Zehnder, 
G.V. Astakhov, A.V. Platonov, V.P. 
Kochereshko, J. Nuernberger, W. Faschinger, M. 
Keirn, A. Waag, G. Landwehr, P.C.M. 
Christianen, J.C. Maan, N.A. Gippius and S.G. 
Tikhodeev: 13 Int Conf on Semimagnetic 
Semiconductors (SemiMag 13), Nijmehen, 
Holland (1998) 
26. Optical Zeeman effect in photonic dots. N. A. 
Gippius, S. G. Tikhodeev, P. A. Knipp, T. L. 
Reinecke, M. Bayer, A. Kuther, A. Forchel, and 
V. D. Kulakovskii: 24th Int. Conf. on the 
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pp.2 57 -270， pp.2 9 5-30 5 ( 1 9 9 9) 
UNIXを使ってみよう. 瀧田啓司，丸山博，
黒田靖子: ( 富山大 学生 協) pp. 1- 164 ( 1 9 9 9) 
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1 . ガスセンサ応答 信号における流体伝達場の線形
性 ， 広林茂樹， 小阪友裕， 木村春彦， 大薮多可
志， 電気学会論文誌， Vol. 1 1 8-E， No. 2: 106・
-28一
mains and mesoscopic structures， P A， USA Apr. 
( 1 9 9 8) 
1998� 1999年研究業績一覧
1 12 ( 1 9 9 8) 
2 . マルチセンサシステムによる室内空気汚染ガス
種の認知と 濃度 測定， 大薮多可志， 広林茂樹，
木村春彦， 電気学会論文誌， Vol. 1 1 8・E，No. 2: 
92- 9 9  ( 1 9 9 8) 
3 . 温度 ・湿度変化に対する酸化スズ系ガスセンサ
応答信号の モデル化 ， 広林茂樹， 坂森智， 木村
春彦， 大薮多可志， 電気学会論文誌， Vol. 1 1 8-
E， No. 5: 2 60-2 65 ( 19 98) 
4 .  MG T Pによる 仮説推論の改善案， 川岸武士， 木
村春彦， 広瀬貞樹， 広林茂樹， 電子情報通信学
会 論 文 誌， Vol. J 8 1心・II， No. 6: 1 4 60・ 14 64
( 1 9 9 8) 
5 . プロダクションシステムを用いた 室内環境汚染
ガスの検知システム， 広林茂樹， 木村春彦， 南
保英孝， 坂森智， 大薮多可志， 計測自動制御学
会論文集， Vol. 34， NO.8: 9 13・ 92 1 ( 1 9 9 8) 
6 . 命題論理の 仮説推論に対する問題分割 法の実行
時 間予測， 木村春彦， 出山敦祥， 広瀬貞樹， 広
林茂樹， 電子情報通信学会論文誌， Vol. J 8 1-A. 
No. 9: 12 97- 130 1 ( 1 9 9 8) 
7 . パワーエンベロープ伝達関数の逆 フィルタ処理
による 残響 音声の 音源波形回 復， 広林茂樹， 野
村博昭， 小池恒彦， 東山三樹夫， 電子情報通信
学会論文誌， Vol. J 8 1-A， No. 10: 1323・ 1330
( 1 9 9 8) 
8 . ケプストラム処理による室内ガス発生事象信号
の 復元， 広林茂樹， 木村春彦， 東山三樹夫， 大
薮多可志， 電子情報通信学会論文誌， Vol. J 8 1・
A， No. 1 1: 1 600- 1 6 10 ( 1 99 8) 
9 .  Step Converage of Molybdenum Silicide 
Suputtering Films Investigated by Monte Carlo 
Method， T. Yoshizawa， T. Yamazaki， T. 
Yamabuchi， N. Nakatani， J. Yuhara， K. Morita， 
Jpn. J. Appl. Phys.， Vol. 37， part 1， No. 1 1: 
5 95 6・5 9 60 ( 1 9 9 8) 
10. Outputs of plural tin oxide gas sensors for com­
pound gaseous indoor-air pollutants， T. Oyabu， T. 
Onodera， S. Hirobayashi， H. Kimura， 電気学会
論文誌， Vol. 1 1 8・E，No. 12: 572・577 ( 1 9 9 8) 
1 1. Bidirectional Syndrome Decoding for Binary 
Rate (n・ 1)/n Convolutional Codes， M. Tajima， K. 
Takida， Z. Kawasaki， IEICE Trans. 
29 
Fundamentals， Vol.E 8 1-A， No.3: 5 10δ 13 ( 1 9 9 8) 
12. 日本語会話文における談話構造の決定方式， 松
井達則， 瀧田啓司， 田島正登， 河崎善司郎， 電
子 情 報 通 信 学会論文誌， Vol.リ.J 8剖lト-D-II， NO.2 
455- 45 8 (1 9 9 8) 
13. 新しいロバストな2次識別関数， 酒井 充， 米田
政明， 長谷博行， 丸山博， 電子情報通信学会論
文誌(A)， Vol.J 8 1-A， NO.1 1: 1 61 9- 1 623 ( 1 9 9 8) 
14. 1画素 マッチング処理とベクトルメディアン フィ
ルタを用いた 高精度 オプpテイカルフロ のー効率
的推定，石川 哲， 米国政明， 長谷博行， 酒井 充，
画像電子学会誌， Vo1.27， NO.6: 83 1・ 83 9 ( 1 9 9 8) 
15. MGTPによる 仮説推論の 改善案， J 11岸， 木村，
広瀬 ， 広林 :電子情報通信学会論文誌， Vol. 
J 8 1・D-II， NO.6: 1 4 60- 1 4 64 ( 1 9 9 8) 
1 6. lIf fluctuation in the "Game of Life" ， S. Ninag 
awa， 恥L Yoneda， S. Hirose : Physica D， Vol. 
1 1 8， NO.l・2: 49-52 ( 1 9 9 8) 
17. プロダクションシステムの 高 コストルール対処
法 一属性値管理一， 南保， 木村， 広瀬:人工
知能学会誌， Vo1.l3， No.4: 644・ 651 ( 1 9 9 8) 
1 8. 命題論理の 仮説推論に対する問題分割 法の実行
時 間予測， 木村， 出山， 広瀬， 広林: 電子情報
通信学会論文誌， Vol.J 8 1-A， NO.9: 12 97・ 130 1
( 1 99 8). 
1 9. 高次αメ モリを導入した直接条件照合 アルゴリ
ズム， 林貴宏， 木村春彦， 広瀬貞樹， 広林茂樹，
人工知能学会誌， Vol. 1 4， No. 1: 1 6 6- 173 ( 1 9 9 9) 
20. 近似逆フィルタを用いた人 間活動量の抽出， 広
林茂樹， 山碕雅和， 木村春彦， 大薮多可志， 計
測自動制御学会論文集，Vol. 35， No. 1: 150・ 152
( 1 9 9 9) 
2 1. プロダクションシステムの た めの ベリ フィケー
ションシステムの構築， 木村春彦， 伊之井 清孝，
広瀬貞樹， 三浦政和， 広林茂樹， 人工知能学会
誌， Vol. 14， No. 2: 35 9・3 65 (1 9 9 9) 
22. Detection of human activities by inverse filtration 
of gas sensor response; S. Hirobayashi， H. 
Kimura， T. Oyabu， Sensors and Actuators B， 
Vol: 5 6: 144・ 150 ( 1 9 9 9) 
23. 条件照合 アルゴリズムの 動的切り替えによる プ
ロダクションシステムの高速化， 林貴宏， 木村
春彦， 広瀬貞樹， 南保英孝， 広林茂樹， 人工知
富山大学工学部紀要第51巻 2000 
能学会誌， Vol. 14， No. 4: 62 6- 635 ( 1 9 9 9) 
24. ガスセンサの 単一ガス対数特性を拡張した複合
ガスの 濃度推定， 広林茂樹， 山淵龍夫， 吉沢寿
夫電気学会論文誌， Vol. 1 1 9-E， No. 7: 3 90・3 95
( 1 9 9 9) 
25. Dynamic model to estimate the dependence of 
gas sensor characteristics on temperature and hu­
midity in environment， S. Hirobayashi， H. 
Kimura， T. Oyabu， Sensors and Actuators B， vol. 
60: 7 8・ 82 ( 1 9 9 9) 
2 6. ガスセンサを用いた光環境下における Epipremn
um aureumの ホルム アルデ ヒド浄化率 の 導出，
小野寺武， 広林茂樹， 木村春彦，大薮多可志， 電
気学会論文誌， Vol. 1 1 9占， No. 1 1: 532・537
( 1 9 9 9) 
27. Comments on Simplification of the BCJR 
Algorithm Using the Bidirectional Viterbi 
Algorithm， M. Tajima， K. Takida and Z. 
Kawasaki， IEICE Trans. Fundamentals， 採録決
定 ( 1 9 9 9)
2 8. オプテイカル フロー法による 移動物体を含んだ
画像からの 奥行き情報の 推定， 石 川 哲， 米田政
明 ， 長谷博行， 酒 井 充， 画像電子学会誌，
Vo1.2 8， NO.l: 4 8・55 ( 1 9 9 9) 
2 9. 固有値の 偏り補正に基づく2次識別関数， 酒井
充， 米国政明， 長谷博行， 丸山博， 直江美知子，
電子情報通信学会論文誌のーII)， Vol.J 82-D-II， 
No.4: 63 1・ 640 ( 1 9 9 9)
30. 高次αメモリを導入した 直接条件照合 アルゴリ
ズム， 林， 木村， 広瀬， 広林:人工知能学会誌，
Vo1.l4， No.l: 1 6 6・ 173 ( 1 9 9 9). 
3 1. プロダクションシステムのた めの ベリ フィ ケー
ションシステムの 構築， 木村， 伊之井， 広瀬，
三浦， 広林 : 人工知能学会誌， Vo1.l4， NO.2: 
1 6 1・ 1 67 ( 1 9 99) 
32. 推論 パスネットワークによる 仮説推論の 高速矛
盾処理， 木村， 広瀬， 南保:電子情報通信学会
論文誌， Vol.J 82・D・U， NO.3: 474・4 82 ( 1 9 9 9) 
33. 条件照合 アルゴリズムの動的切り替えによる プ
ロダクションシステムの 高速化， 林， 木村， 広
瀬 ， 南保， 広林 :人工知能学会誌， Vo1.l4， 
No.4: 62 6- 635 ( 1 9 9 9) 
34. K 1 CK- S HOTGANとKICK-HOP
Eの実行比較， 出山， 木村， 泉， 広瀬 :人工知
能学会誌， Vo1. l4， No.4: 733幽742 ( 1 9 9 9) 
35. 条件照合 アルゴリズムの 動的双方向切り替えを
導入した 高速プロダクションシステム ， 南保，
木村， 広瀬 :電子情報通信学会論文誌， Vol. 
J 82-D-I， No. 9: 1 1 9ト 120 1 ( 1 9 9 9) 
3 6， A proposal to reduce cumulative reasoning time 
in hypothetical reasoning， H. Nobata， H. Kimura 
and S. Hirose: Systems and Computers in Japan， 
Vo1.30， NO. 12: 63-7 1 ( 1 9 99). 
37. Homomorphic characterizations of recursively 
enumerable languages with very small language 
classes， S. Okawa and S. Hirose: Theoretical 
Computer Science， in press. 
その他の論文
1 . アンモニ アおよびホルム アルデ ヒドに対する観
葉植物の応答特性， 小 野 寺武， 広林茂樹， 木村
春彦， 大薮多可志， 化学センサ研究会，vol. 14， 
supplement A: 1 65- 1 6 8  ( 19 9 8) 
2 . 遺伝的 アルゴリズムによる マルチガスセンサ応
答の特徴抽出， 西川龍彦， 南保英孝， 広 林茂樹，
木村春彦， 大薮多可志， 第 7回ファジィ学会北
信 越支部 ファジィシンポジウム講演論文集: 1・
4， (1 9 9 8) 
3 . ガスセンサ出力の 日周変動特性による 住環境情
報の抽出，中本義徳， 南保英孝， 広林茂樹， 木村
春彦，大薮多可志， 電気学会，化学センサシス
テム 研究会，CS- 9 8-4 9: 7・ 12 ( 1 9 9 8) 
4. 植物の 空気 清浄機能の評価， 小 野 寺武， 広林茂
樹， 木村春彦， 大薮多可志， 電気学会， 化学セ
ンサシステム 研究会，CS- 9 8・53: 3 1・3 6 (1 9 9 8) 
5. 遺伝子 アルゴリズムによる マルチガスセンサ応
答の 特徴抽出，西 川龍彦， 南保英孝， 広林茂樹，
木村春彦，大薮多可志， 電気学会，化学センサ
システム 研究会，CS- 9 8・ 65: 97司102 ( 1 99 8) 
6 . カラー文書画像中の 文字列 領域抽出の ための 領
域分割方式， 長谷博行， 丸山博， 松 下靖征， 米
田 政明， 酒井充， 信学技報， PRMU 97・2 17: 1・ 8
( 19 9 8) 
7 . 多次元で有効な新しい2次識別関数， 酒井 充，
米国政明， 長谷博行， 丸山博， 直江美知子， 信
学技報， PR MU 9 8-43: 45・52 ( 1 99 8) 
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8 . ライフゲームの挙動における セ ル数依存性， 幡
川繁， 米国政明， 広瀬貞樹， 信学 技報， NL P 9 8・
5 8: 1- 6 ( 1 9 9 8) 
9 . マルチガスセンサとプロダクションシステムを
用いた 室内空気汚染ガスの検知 システ ム， 生田
成秋， 広林茂樹， 山淵龍夫， 吉沢寿夫， 第四回
シ ミュレーション ・テクノロジー・コン ファレ
ンス : 2 1・24 ( 1 9 9 9) 
10. パワーエンベロープに着目した 残響 音声の回復，
高塚徹， 広林茂樹， 山淵龍夫， 吉沢寿夫， 第 1 8
回シ ミュレーショ ン・テクノロジー・コン ファ
レンス : 225・22 8 ( 1 9 9 9) 
1 1. ケプストラム処理による 室内ガス発生事象信号
の 復元， 松 本克裕， 広林茂樹， 山淵龍夫， 吉沢
寿夫， 第四回シミュレーション・テクノロジー・
コン ファレンス: 22 9-232 ( 1 9 9 9) 
12. マスク パタ ーンの 熱応力変形の有限要素法 解析
その2， 園田 敦，大滝竜馬，山淵龍夫，吉沢寿
夫，山崎登志成， 広林茂樹，中谷訓幸， 第 20回計
算電気 ・電子工学シンポジウム: 53・5 6 ( 1 9 9 9) 
13. 帯域分割 を応用した パワーエンベロープ残響抑
圧 処理の 改善効果， 高塚徹， 広林茂樹，山淵龍
夫，吉沢寿夫， 第 20回計算電気 ・電子工学 シン
ポジウム: 57・ 60 ( 1 9 9 9) 
14. カラー画像中の文字列 抽出， 長谷博行， 篠川 敏
行， 米田政明， 酒 井 充， 丸山博， 信学 技報 ，
PR MU 9 9・32: 17・24 ( 1 9 9 9) 
15. 固有値を二重に補正した共分散行列を用いた2
次識別関数， 酒井 充， 米国政明， 長谷博行， 丸
山博，信学 技報， PRMU 9 9・30: 1・ 8 ( 1 9 9 9) 
1 6. 地域I X構築及び アプリ ケーションイン フラ技
術の 研究， 安宅彰隆， 黒田卓， 米田政明， 小杉
正 貴， 中川郁夫， 河崎 哲男， 情報知 識学会， 第
7回研究報告会 ( 1 9 9 9)
国際学会
1 .  Modelization of gas sensor response to the tem­
pera制re and humidity， H. Nambo， S. 
Hirobayashi， H. Kimura， T. Oyabu， CI MTEC' 9 8， 
日orence，Italy ( 1 9 9 8) 
2 .  Relation between ∞tput of gas sensor and indoor 
thermal index， T. Oyabu， H. Nambo， S. 
Hirobayashi， T. Nishikawa， T. Katsube， 
CI M TEC' 9 8， Florençe， Italy ( 1 9 9 8) 
3 .  Approximat怠linear scheme for analyzing gas 
sensor responses of flow fields， S. Hirobayashi， 
H. Nambo， H. Kimura， T. Oyabu， CI MTEC' 98， 
( World Ceramics Congress and. Forum on New 
Materials)， Florence， Italy ( 1 9 9 8) 
4 .  Model of tin-oxide gas sensor response to tem噸
pera旬re and humidity changes， S. Hirobayashi， 
H. Nambo， H. Kimura， T. Oyabu， Technical 
Digest of The 7th Intemational Meeting on 
Chemical Sensors: 440-442， Beijing， China 
( 1 9 9 8) 
5 .  Detection of gaseous indoor�air pollutants using 
multi gas sensor system and a production system， 
H. Nambo， S. Hirobayashi， H. Kimura， T. 
Oyabu， Technical Digest of The 7也Intemational
Meeting on Chemical Sensors: 1 8 1・ 1 83， B吋mg，
China ( 1 9 9 8) 
6 .  Source waveform recovery using power envelope 
inverse filtering， H. Nomura， S. Hirobayashi， T. 
Koike， M. Tohyama， 8th IEEE Digital Signal 
Processing Workshop， 1 6 1 (CDR O M)， Bryce 
Canyon， Utah， USA ( 1 9 9 8) 
7 .  Response characteristics of foliage plant to in­
door aiトpollutant， T. Onodera， S. Hirobayashi， H. 
Kimura， T. Oyabu， 4 9th Annual Meeting of 
Intemational Society of Electrochemis住y: 8 9 6  
Kitakyushu， Japan (1 9 9 8) 
8 .  Dereverberation of speech by power envelope in­
verse filtering and pitch emphasis processing， M. 
Yam但aki， S. Hirobayashi， H. Kimura， M. 
Tohyama， Proceedings of Institute of Acoustics 
vol. 20 part. 5: 23 1・23 8， Windermere， Britain 
( 1 9 9 8) 
9 .  Symbol Reliability Estimation Using the 
Bidirectional Viterbi Algorithm for Continuous 
Da句， M. T勾ima，A. Hatano， K. Takida and Z. 
Kawasaki， 1 9 9 8  Intemational Symposium on 
Information Theory and its Applications: 65 1・ 654
( 1 9 9 8) 
10. Symbol Reliability Estimation Using the 
Bidirectional Viterbi Algorithm with a Code 
Trellis and a Syndrome Trellis for QLI Codes， 
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Information on Symposium Intemational IEEE 
Theory: 204 ( 1 9 9 8) 
Language 
Manipulations for Natural Language Application 
Kawasaki， K. Takida， 
Structure Sentence and 恥10del1 1. 
Systems， 





computer Conversation， ACL: 2 8 1-2 8 6  ( 1 9 9 8) 
robust quadratic discriminant function， 
M.Sakai， M.Yoneda， and H.Hase， Proceedings of 
14出 Intemational Conference 




Pattem on the 
トッノ1ン: 2 9 9p 
ング、 レンダリング、 アニメーション
訂版， 袋谷賢吉， 大久保篤志，
(1 9 9 9) 
Recognition， Brisbane， Australia: 9 9・ 102 ( 1 9 9 8) 
segmentat lOn 
合om a color document， H. Hase， H. Maruyama， Y. 
Matsushita， M. Yoneda， M. Sakai， Proceedings of 
areas character extract to Color 13. 
Multi-on Conference Intemational Second the 
原著論文
濃霧中における色光の視認特性に関する研究.
高松衛， 中嶋芳雄， 堀田裕弘， 西塚典生: 電気
学会論文昔、A， Vo1. 1 1 8・A，No. 6: 74 5・74 6 ( 19 9 8) 
1II-42-4 6 China: Kong， Interface，Hong modal 
( 1 9 9 9) 
a color docu-
ment， H. Hase， T.Shinokawa， M.Yoneda， M.Sakai， 
H. Maruyama， Proceedings of the 5th Intemational 
from extract lOn ob n
・1vi t C3 Character 14. 
単色刺激における色彩感性値の推定と解析. 堀
田裕弘， 神田明典， 村井忠邦， 中嶋芳雄: 映像
情報メ ディ ア学会誌， Vo1. 52， 
( 1 9 9 8) 
濃霧による色光の明るさ知覚への影響. 高松衛，
中嶋芳雄， 飯塚昌之: 眼光学学会誌， Vo 1.1 9， 
542- 5 53 No.4: 
2 .  
3 .  
Analysis 
Recognition， Bangalore，India: 7 5-7 8 ( 1 9 9 9) 
Character Extraction from Noisy Background for 
Old Handwriting Manuscripts， H.Negishi， J.Kato， 
H.Hase， T.Watanabe， Proceedings of the 5th 
Intemational Conference on Document Analysis 
and Document on Conference 
1 5. 
of Estimation 




and Deterioration 4 .  
143・ 14 6，India: 
(1 9 9 9) 
Real-time Snowfall Noise Elimination 
Bangalore， Recognition， and 
by Caused Reconstructed H. Hase， 
K. Miyake， M. Y oneda， Proceedings of the 5th 
Intemational Conference 
1 6. 
of DC T& of Part and Removal 
Transform Orthogonal 
Techniques. M. Iizuka， M. Kitamura， 
Nakashima: Joumal of Signal Processing， Vo1.3， 
y. 
m Coefficients D WT Processing， Image 
Kobe， Japan，: 2 6A P5.3 ( 1 9 9 9) 
Homomorphic characterizations 
on 
No.1: 6 9・7 6 ( 1 9 9 9) 
微小視角における色覚特性一光源色による一.
中嶋芳雄， 山内直幸， 堀田裕弘， 飯塚昌之， 吉
原紳:日本眼光学学会誌， Vo1.20， No. 1: 7・10
of poly-slender 
context-企ee languages， S. Okawa， S. Hirose and 
17. 
5 .  and Automata 
Formal Languages， Hungary， August ( 1 9 9 9). 
on Conference Domosi: 9th P. 
( 1 9 9 9) 
濃霧環境下における視覚特性に関する研究. 高
松衛， 中嶋芳雄， 堀田裕 弘， 袋谷 賢吉 : 電気学
会 論文誌 A， Vol.l 1 9・A， No. 10: 
6 .  
1203- 120 8 
( 1 9 9 9) 
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7 . 濃霧環境下における物体色 の知覚色評価 . 中嶋
芳雄， 高松衛， 飯塚昌之:電気学会論文誌 A，
Vol.l 1 9・A，No. lO: 12 6 1・ 12 62 ( 1 9 99) 
8 . マンセル表色系を用いた 濃霧中での物体色 の見
え方評価. 中嶋芳雄， 高松衛:日本眼光学学会
誌， Vo1.20， No.3 ( 1 9 9 9) (in press) 
9 . 濃霧中 における物体色 に対する色 知覚 . 高松衛，
中嶋芳雄， 飯塚昌之， 吉原紳:日本色彩学会誌，
Vo1.23， No.4 ( 1 9 9 9) (in press) 
10. ソウギョの網膜S電位 の スペクトル応答特性，
古瀬正浩，大久保篤志，三日市政司，袋谷賢吉，
日 本 水 産 学 会 誌 ， Vo1 65， No. 6: 1 103・ 1 10 4
( 1 9 9 9) 
1 1. フリッカ一光刺激 に対する ヒラメ初situ網膜S
電位 の スペクトル応答特性，古瀬正浩，袋谷賢
吉， 日本水産学会誌， Vo1. 65 ， No. 6: 107 1・ 107 9
( 1 9 9 9) 
12. アユ の網膜S電位 の スペクトル応答特性，古瀬
正浩，三日市政司，袋谷賢吉， 日本水産学会誌，
Vo1. 65， No.5: 903- 90 4 ( 1 9 9 9) 
13. ヒ ラメの網膜S電位 の スペクトル応答特性，古
瀬正浩， 五味正揮， 沼田智幸，袋谷賢吉， 日本
水産学会誌， Vo1. 65， No.5: 90 1- 902 ( 1 9 99) 
その他の論文
1 . 五目並べプログラムの基礎研究. 松田秀雄， 揮
柳一美， 宮腰隆， 山淵龍夫， 中嶋芳雄:富 山大
学工学部紀要， Vo1. 4 9: 33- 4 1 ( 19 9 8) 
2 . 目と色を見る仕組み . 中嶋芳雄， 高松衛:季刊
TKS， No.53: 3- 8 ( 1 9 9 8) 
3 . 囲碁画像認識 プログラムの作成. 松田秀雄， 越
田陽一， 中嶋芳雄， 宮腰隆:富 山大学工学部紀
要， Vo1.50: 23-27 ( 1 999) 
4 . 電気 的モデルによる DNAモーター の計算機 シ
ミュレー ション. 宮腰隆， 越田陽一， 畠 山豊正，
松田秀雄， 中嶋芳雄:電子情報通信学会技術研
究報告， MBE 9 9・5， Vo1. 9 9， No. 82: 27幽3 4 ( 1 9 9 9) 
国際学会
1 .  Intensity of Exercise When Playing Gol王
S.Yoshihara， T.Hasegawa， S.F可ita， Y. 
Nakashima， H.Aoyama: Proceedings of the 4th 
Anuual Congress of the European College of 
Sport Science: 6 1 1  (1 99 9) 
メディア情報工学大講座
教 授 川 田 勉
助教授 田 島 正 登
助 手 加 藤 ジェー ン
技 官
黒 田 靖 子
著書
1. UN 1 Xを使ってみよう. 瀧田啓司，丸山博，
黒田靖子:(富 山大学生協) pp.l- 1 64 ( 1 9 9 9) 
原著論文
1 .  Current-Vortex Filament and Soliton剛Like Waves 
in Weakly Ionized Plasmas. T. Kawata， 1. Sakai， 
and 1. Igarashi: 1. Phys. Soc. Japan， Vo1. 67: 
8 42- 8 4 9  ( 1 9 9 8) 
2 . 仮想実感 における共感覚 に基づく力覚表現 の基
礎検討 . 郭立新， 中 山剛， 北林行雄， } 11田勉:
電子情報通信学会論文誌 D・11， Vol.J 8 1・D・11:
237 6-23 8 4  ( 1 9 9 8) 
3 .  Propagation Speed of a Magnetic Flux Tube 
Soliton with Electric Current. J. Sakai ， 1. 
Igarashi， and T. Kawata: Solar Phys.， Vo1. l 8 1  : 
13・2 1 ( 1 9 9 8) 
4 .  日本語会話文における談話構造の決定方式. 松
井達QIj， 瀧田啓司， 田島正登， 河崎善司郎:電
子情報通 信 学 会 論文 誌， Vol.J 8 1・D-II， No.2: 
455-45 8 ( 1 9 9 8) 
5 .  Bidirectional Syndrome Decoding for Binary 
Rate (n-l)/n Convolutional Codes. M. Tajima， K. 
Takida and Z. Kawasaki: IEICE Trans. 
Fundamentals， Vo1.E 8トA，No.3: 5 10・5 13 ( 1 9 9 8) 
6 . 音節列中 の姓 の聴取率と姓 の親近度との関係の
聴取実験 による定量化. 北林行雄， 中 山剛， 郭
立新， 川田勉:電子情報通信学会論文誌 D -II，
Vol.J 82・D-II: 1 17- 12 6 ( 1 9 9 9) 
7 .  Comments on Simplification of the BCJR 
Algorithm Using the Bidirectional Viterbi 
Algorithm. M. Tajima， K. Takida and Z. 
Kawasaki: IEICE Trans.Fundamentals， Vo1.E 82・
A， No.lO: 230 6・23 10 ( 1 99 9) 
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1 . 牛骨 の疲労強度並びにき裂進展特性に及ぼす負
荷応力比の影響石原外美， 五嶋孝仁，永森治 :
日本機械学会論文集(A編)， 6 4巻 6 1 9号: 83 1・ 83 8
( 1 9 9 8) 
2 . 超硬合金の微小疲労き裂進展特性に及ぼす応力
比の影響. 石原外美， 五嶋孝仁，足立晃一，吉本
隆志:日本機械学会論文集(A編)， 64巻 62 4号:
2 1 45・2 15 1 ( 199 8) 
3 .  TiN含有率 の異なるサ ーメットにおける繰返し
熱衝撃下 のき裂進展挙動. 吉本隆志，石原外美，
五嶋孝仁: 日本機械学会論文集(A編)， 6 4巻 625
号: 2353-23 60 ( 1 9 9 8) 
Effect of Microstructure on Creep and Creep­
Fatigue Behavior in Ti・ 6Al-4V Alloy at Elevated 
Temperature. S. Nishino， K. Shiozawa and Y. 




Trellis and a Syndrome Trellis for QLI Codes. 
M. Tajima， K. Takida and Z. Kawasaki: Proc. of 
1 9 9 8  IEEE Intemational 
Using 












Mv e R 
国際会議







Information Theory: 20 4 ( 1 9 9 8) 
Reliability Estimation 
Viterbi Algorithm 
Data. M. Tajima， A. Hatano， K. Takida and Z. 




2 .  
4 .  
Intemational 
Symposiurn 
Applications: 65 1- 65 4 ( 1 9 9 8) 
Simulation on Collision between a Magnetic Flux 
Tube and Shock Wavesin SolarPlasmas. J. Sakai， 
ltS and Theory Information on 
Kawasaki: 
3 .  
Hurusawa and N. Yoshida， K. Kawata， K. T. 
JSMS， Vo1. 4， No.3: 20 6-2 1 1  ( 1 9 9 8) 
5 .  β型チタン合金の内部疲労き裂発生挙動に及ぼ
す応力比の影響. 塩津和章， 黒田泰嗣， 西野精
一 :日本機械学会論文集A編， 6 4巻， 62 6号:
252 8圃2535 ( 1 9 9 8) 
6. プラズ マ利 用複合表面処理工具鋼(SKD 6 1)の疲
労強度と内部き裂進展特性. 塩津和章，大 谷利
宏，西野精一，岡根正 樹， 河村新吾，長縄毅 :日
本機械学会論文集， A編， 6 4巻， 62 8号: 3050・
3057 ( 1 9 9 8). 
7 . 電子ビーム溶融法でCuを添加した AI-Mg合金材
の機械 的 性質および耐食性. 坂本佳紀，渋田知
昌，佐貫須美子，前健彦，能登谷久公，新井甲ー :
日本金属学会誌， Vo1. 62， NO.2: 1 8ト 18 8 ( 1 9 9 8) 
8. 赤外線温度計測によるドリル摩耗量の予測. 孫
繋明，能登谷久公，山田茂， 高野登，大山達雄，
佃 市 三 :軽金属 ， Vo1. 4 8， NO.3 号 : 1 1 8・ 122
( 1 9 9 8) 
Al・ 17%Si合金 T 6材の穴あけ特性に及ぼすドリ
ル形状の影響. 孫繁明，能登谷久公，山田 茂， 高
野登，大山達雄，佃市三，軽金属: Vo1.4 8， NO.5 : 
222・227 ( 1 9 9 8) 
10. 電子ビーム溶融法でNiを添 加した Al・ Mg合金材
の機械的 性質および耐食性 . 坂本住紀，前健彦，
佐貫須美子，能登谷久公，新井甲ー :日本金属
学会誌， Vo1. 62， Noふ3 6-443 ( 19 9 8) 
9 .  
on Conference 
機械知能システム工学科























































1. 押出し関係 ， 高辻則夫，塑性 加工 用語辞典(日
本塑性 加工学会編， コロナ社)， 1 9 9 8. 
-34一
1998� 1999年研究業績一覧
1 1. Solid Solubility of Carbon in Copper during 
Mechanical Alloying. S. Saji， T. Kadokura， H. 
Anada， H. Notoya， N. Takano: Materials 
Transactions， JIM， Vo1.3 9， NO.7: 77 8-7 8 1 ( 1 9 9 8) 
12. 202 4AI-3Fe・5Ni P!M合金 押出し材の機械的 性質
に及ぼす加工 熱処理の影響. 松 木賢司， 北野亮
一， 時津貢， 曾田 哲夫， 横手隆昌， 楠井潤， 横
江一彦:塑性と加工， Vo1.3 9， No. 4 4 6: 23 1-23 6， 
( 1 9 9 8) 
13. Effect of Si Content on Surface Quality of 
Extruded AI-Mg2Si System Alloys. T. Takai， N. 
Takatsuji， K. Matsuki， M. Tokizawa， K. 
Murotani: Materials Sci. and Tech.， Vo1. 15， 
No. 10: 32 8・332 ( 1 9 9 8) 
1 4. 幅広板材の拡大 押出しにおける メタルフロ .ー
今村吉延， 高辻則夫， 松 木賢司， 時津貢， 室谷
和雄， 丸山弘晃:塑性と加工， Vo1.3 9， No. 45 4: 
1 150- 1 15 4  ( 1 9 9 8) 
15. 3%Fe， 5%Ni添加202 4 アルミニウム 合金 MA材
の ミク口組織と機械 的 性質 . 松木賢司， 恵利有
司， 曾田哲夫， 高辻則夫， 楠井潤， 村上 哲:軽
金属， Vo1.4 8， No. 12: 62 9- 63 4 (1 9 9 8) 
1 6. Crack Propagation Behavior of Cermets and 
Cemented Carbides under Repeated Thermal 
Shocks by the Improved Quench Test. S. 
Ishihara， T. Goshima， K. Nomura and T. 
Yoshimoto: J. Materials Science Vol. 3 4: 62 9-
63 6 ( 1 9 9 9) 
17. 一方向CFR P積層板の Mode Iお よび、Mode 11層
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(第4報).小原治樹，河合保，大住剛:電気加工
学会誌，Vo1.33， NO.74: 16-23 (1999) 
20. 移動マニピュレータによる建設作業システムに
関する研究 一 実システムによるブロック積み作
業と精度 一 . 見浪護， 羽多野正俊， 朝倉俊行:
日本ロボット学会，Vo1.l7， NO.l: 91・100(1999) 
21. ウエーブレット変換によるZP干渉じまの解析.
田代発造，吉川和男，田中芳典，野村俊，神谷和
秀，宮代裕:精密工学会誌，Vo1.65， NO.3 : 433-
438 (1999) 
22. Extension of the Euler-Savary Equation of 
Hypoid Gears. N.Ito， K.Takahashi: JSME Int. J. 
Series C 42-1: 218・224(1999) 
23. クラスターの衝突過程の分子動力学的研究. 岩
城敏博: Thermal Science and Engineering， Vo1.7， 
No.4: 1-9 (1999) 
24. 白軸回転を有する円管内乱流の直接数値シミュ
レーション(第一報、 低回転比における乱流統
計量). 佐竹信一， 功刀資彰， 嶋田哲，日本機械
学会論文集，B編65巻633号: 1759-1766 (1999) 
25. 自軸回転を有する円管内乱流の直接数値シミュ
レーション(第二報、 低回転比における乱流熱
伝 達). 佐竹信一， 功刀資彰， 嶋田哲，日本機械







研究報告，Vo1.46， No.1: 95・106 (1998) 
2 . ハイポイドギヤの歯切り段取りの厳密化. 桐
昭弘，米林順也，稲谷 正志，伊藤 紀男:富山
大学工学部紀要 49 : 57-64 (1998) 
3 . 多気筒機関のバランスに関する研究(1). 桐昭
弘，服部 功，伊藤紀男: 富山大学工学部紀要
49: 65・75 (1998) 
プロシーディング等
1 . ループ振動子によるフレキシブルフィーダの構
成と駆動. 笹木亮， 佐々木基文， 小泉邦雄:
1998年度精密工学会秋季大会学術講演会講演論
文集: 475 (1998) 
2 . 実験モーダル解析によるアルミ構造材のねじり
剛性評価. 加藤俊和， 笹木亮， 佐々木基文， 小
泉邦雄， 大茂達郎:日本機械学会北陸信越支部
第 35 期 総会 ・ 講 演 会 講 演 論 文 集 : 133-134 
(1998) 
3 . 自励オンオフ駆動制御型微小パンチの加工動作.
小林敏昭， 笹木亮， 佐々木基文， 小泉邦雄:日
本機械学会北陸信越支部第35期総会・講演会講
演論文集: 165・166 (1998) 
4 .  Simulation of Wire EDM. H.Obara， T.Ishizu， 
T.Ohsumi， Y.Iwata: Proc. of 12th Int. Symp. of 
Electromachining (Aachen)， 99-108 (1998) 
5 .  Sensing Extemal World Using A Hand-eye 
Camera for Car Navigation- Compensation 
Method Against Disturbances Depending on 
Shapes of Irregular Roads. M. Hatano， M. 
Minami， T. Asakura: . 4th Intemational 
Symposium on Advanced Vehicle Control 1998 
A VEC'98 ， Organizing Committee in JSAE/ 
IA VSD， IF AC， 1 Mech E， JSME， SAE 
Intemational， SICE: 593・598 (1998) 
6 .  Manipulator Robust Real-Time Visual Servoing 
using GA-Model-Based Object Recognition in 
Gray-Image. J. Agubanhan， M. Minami， M. 
Hatano， T. Asakura， Fifth Int. Conf. on Control， 
Automation， Robotics and Vision: 766-770 
(1998) 
7 .  Analysis e汀or depending on amount shear in lat­
eral shearing interferome住y. S. Okuda， T. 
Nomura， K. Kamiya， H. Miyashiro， K. 
Yoshikawa， H. Tashiro: The 13th Annual 
Meeting of the American society for precision 
engineering， St.Louis， Missouri， U.S.A.， October 
25・30 (1998) 
8 .  Laser drawing system using focused and unfo­
cused beams for manufacturing large diameter 
zone-plate. K. Kamiya， T. Nomura， H. 
Miyashiro， S. Okuda， K. Yoshikawa， H. Tashiro: 
The 13th Annual Meeting of the American soci­
ety for precision engineering， St.Louis， Missouri， 
U.S.A.， October 25-30 (1998) 
9 .  Molecular Dynamics Study on Lattice Defect 
Generation during Very Rapid Solidification. T. 
Iwaki: Microscale Heat Transfer， Eurotherm 
Seminar， Poitiers， France， July (1998) 
10. Direct Numerical Simulation of turbulent Free­
Surface Flow. T. Kunugi， S. Satake， Y. Ose: 
Bulletin of the American Physical Society， Vol. 
43， NO.9: 1975 (1998) 
11. Direct Numerical Simulation of Turbulent Heat 
Transfer in an Axially Rotating Pipe flow: 
Reynolds Stress and Scalar-flux Budgets. S. 
Satake， T. Kunugi: Bulletin of the American 
Physical Society， Vol. 43， No及1976 (1998) 
12. 液体支持波動面を用いた進行波型リニアフィー
ダ. 幅栄樹， 笹木亮， 佐々木基文， 小泉邦雄:
日本機械学会北陸信越支部第36期総会・講演会
論文集: 155・156 (1999) 
13. だ円振動子群型フレキシブルフィーダの多素子
ランダム駆動. 日南敦史， 笹木亮， 佐々木基文，
小泉邦雄:日本機械学会北陸信越支部第36期総
会・講演会論文集: 157・158 (1999) 
14. GAを用いたファジイ制御器の設計とその研削
切断機への応用. 大矢勇人， 佐々木基文， 笹木





























21. Effects of observers in a hydraulic drive system 
and a pneumatic one. T. Ohsumi， H. Takase， H. 
Obara， M. Hatano， 3rd Int. Symp. on Fluid 
Power Transmission and Control (Harbin) 478-
483 (1999) 
22. Effects of observers in a hydraulic drive system 
and a pneumatic one. T. Ohsumi， H. Takase， H. 
Obara and M. Hatano: 3rd Interτlational 
Symposium on Fluid Power Transmission and 
Control (ISFP'99): 478-483 (1999) 
23. Construction robot systems using mobile manipu­
lators. M. Hatano， M. Minami， T. Asakura， T. 
Ohsumi: 16th IAARC/IFAC/IEEE International 
Symposium on Automation and Robotics in 
Construction (lSARC'99): 549・554 (1999) 
24. Guidance method for mobile manipulators pre­
venting caπying objects 企om slipping. M. 
Hatano， M. Minami， T. Asakura， T. Ohsumi: 
16th IAARC/IF AC/IEEE International 
Symposium on Automation and Robotics in 
Construction (lSARC'99): 565・570 (1999) 
25. A method of analyzing a lateral shearing 
interferogram to measure whole surface under 
test. S. Okuda， T. Nomura， K. Kamiya， H. 
Miyashiro， K. Yoshikawa， H. Tashiro: 1 st inter・
national conference and general meeting of the 
european society for precision engineering and 
nanotechnology， bremen， germany， may 31-june 4 
(1999) 
26. Improvement of precision in analysis of lateral 
shearing interferogram using integration. S. 
Okuda， T. Nomura， K. Kamiya， H. Miyashiro， K. 
Yoshikawa， H. Tashiro: Optical Engineering for 
Sensing and Nanotechnology (ICOSN'99)， 
Yokohama， Japan， June 16・18 (1999) 
27. Molecular dynamics mechanism of diffusion. T. 
Iwaki: Molecular and Microscale Thermophysical 
Phenomena in Nanotechnology， JapanlUS Joint 
Seminar， Sendai， Japan， Aug. (1999) 
28. Direct numerical simulation of turbulent heat 
transfer in an axially rotating pipe f1ow. S. 
Satake， T. Kunugi: Proc. of 5 th ASME/JSME 
Joint Thermal Engineering conference， San 
Diego， California， AJTE99明6448
29. Direct Numerical Simulation on Wave Formation 
and Breaking of Turbulent Free-Surface Flow. T. 
Kunugi， S. Satake， Y. Ose: Proc. of 2nd Int. 
symposium on two-phase f10w modelling and ex­
perimentation Pisa，Italy: 819・826 (1999) 
30. Direct numerical simulation of turbulent free­
surface f1ow. T. Kunugi， S. Satake" Y. Ose， Int. 
1 st Symp. Turb.and Shear Flow Phenomena， 
Santa Barbara (1999) 
31. Direct numerical simulation of laminarization of 
turbulent forced gas f10ws in circular tubes with 
strong heating. S. Satake， T. Kunugi， A. M. 
Shehata， D. M. McEligot: Int Symp. Turb.and 
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(工学部留学生専門教官)
1 . アルミニウム技術便覧. 佐治重興:軽金属学会
編 (カ口ス出版)分担 pp62・67 (1996) 
2 . 熱量測定・熱分析 ハンドブック. 寺山清志:日
本熱測定学会編 (丸善)分担 pp 185 (1998) 
原著論文
1 .  Fe-Ni合金の高温酸化におけるサブスケールの
3次元的成長形態の有機溶媒系溶解法による観
察. 草開清志，中尾幸道，桜谷 賢，佐治重興日




属学会誌，Vo1.62， No.10: 887-892 (1998) 
3. Fe-Ni-Co-Nb基耐熱合金のγ'相， E相およびη
相の析出挙動. 草開清志，戸田秀和，小松肇， 佐
治重興:鉄と鋼，Vo1.84， Noふ56・63 (1998) 
4 .  41.5Ni-40Fe-16Cr-2.9Nb・1.8Ti・0.2Al合 金 に お け
るγ' とγ"相の成長. 草開清志， 佐治重興:鉄




金属，Vo1.48， No. 8: 405-406 (1998) 
6 . Fe-36%Ni合金の粒界選択酸化に及ぼす引張応
力の影響. 草開清志，桜谷 賢， 佐治重興:鉄と
鋼，Vo1.84， No.4: 49・54 (1998) 
7 .  6063 アルミニウム合金鋳塊におけるAI-Fe-Si系
晶出物の種類に及ぼす均質化処理の影響. 谷 畑
弘之， 菅原智志，松田健二，池野進:軽金属48




号: 641・647 (1998) 
9 . シリコシを過剰に含むAI-Mg-Sì合金の二段時効
における析出挙動. 松田健二， 川畑常員， 直井
勉，蓮覚寺聖一， 上谷保裕，里達雄，神尾彰彦，
池 野 進 : 日本金属学会誌 62 巻9号 : 827・833
(1998) 
10. 加工したAl・Mg2Si合金に現れる特異な形状の


























一， 寺山清志， 上谷保裕:軽金属48巻1号: 8-12 
(1998) 
17. 加工したCu・41.7mass%Zn合金におけるα相の






まてりあ37巻5号: 370 (1998) 
19. 純 アルミニウムの耐食性に及ぼすガリウムの影
響. 鳥山成ー， 渋田知目， 前健彦， 新井甲ー:軽
金属，Vo1.48， No.3: 113-117 (1998) 
20. 電子ビーム溶解法でNiを添加したAI-Mg合金材
の機械的性質および耐食性. 坂本佳紀， 前健彦，
佐貫須美子， 能登谷久 公， 新井甲ー:日本金属
学会誌，Vo1.62， No.5: 436-443 (1998) 
21. 高温加水分解によるCu(II) アンミン水溶液から
の球形酸化第二銅微 粒子の作製. 佐貫須美子，
高松威夫， 真嶋宏:日本金属学会誌， vo1.62， 
No.6: 510-518 (1998) 
22. Cu(II) アンミン水溶液の高温加水分解における
晶析 速度と球状CuO酸化物の粒子サイズの関
係. 佐貫須美子， 高松威夫， 真嶋宏:日本金属
学会誌， vo1.62， No.6: 519・526 (1998) 
23. Effects of Tensile Stress on the High­
Temperature Oxidation of an Fe-38Ni-13Co-
4.7Nb-.4Si Superalloy in Air. Kiyoshi 
KUSABlRAKI， Hiroaki TUJINO， Shigeoki， SA1I: 
ISIJ Intemational， Vo1.38， No.9: 1015-1021 
(1998) 
24. Solid Solubility of Carbon in Copper during 
Mechanical Alloying. Shigeoki SAJI， Takanori 
KADOKURA， Hiroshi ANADA， Kimihisa 
NOTOY A， Noboru T AKANO: Materials 
Transactions， 11M， Vo1.39， No.7: 778・781 (1998) 
25. Lattice Constants， Compositions of the 
Metastable Ni3Nb Phase Precipitated in a Ni-
15Cr・8Fe-6Nb Alloy. K. Kusabiraki， H. Komatsu， 
S. Ikeuchi: Metallurgical and 恥1aterials
Transactions A， Vo1.29A， No.4: 1169・1174
(1998) 
26. Effect of Casting and Homogenizing treatment 
conditions on the formation of AI-Fe-Si 
Intermetallic Compounds in AI-Mg-Si Alloys. H. 
Tanihata， T. Sugawara， K. Matsuda， S. Ikeno: 
Joumal of Materials Science: Vo1.33: ト6 (1998) 
27. High Resolution Electron Microscopy on the 
Structure of G.P.Zones in an Al-1.6 mass % 
Mg2Si Alloy. K. Matsuda， H. Gamada， K. F吋ii，
Y. Uetani， T. Sato， A. Kamio， S. Ikeno: 
Metallurgical and Materials Transactions A， 
Vo1.29A， No.4: 1161・1167 (1998) 
28. Gas sensing property of Sn02 sputtered under 
different conditions. T. Yamazaki， T. Shimazaki， 
K. Terayama， N. Nakatani， G.A. Mohamed: J. 
Mater. Sci. Lett. Vol. 17: 891・894 (1998) 
29. 恥1agnetic and thermal properties of RAu2Ge2. K. 
Nishimura， M. Yamamoto， K. Mori: J. Magn. 
Magn. Mater. 177-181: 1087-1088 (1998) 
30. Nuclear orientation on rare earth nickel alloys. 









第63巻第7号: 944司948 (1999) 
33. 対向ターゲット式スバッタ法により作製した
TiN薄膜の色彩特性. 野瀬正照， 長柄毅一， 横田
勝， 佐治重興，中田幹子:日本金属学会誌， 第
63巻， 第7号: 944・948 (1999) 
34. 積層AνTi箔の常温圧接による複合化. 奥村善雄，




品. 古井光明， 能口美智子， 佐治重興:軽金属，
Vo1.49， Noふ209-213 (1999) 
36. Ni・22Cr同9Mo司5Fe-4Nb 超耐熱合金におけるγ
“相の析出と成長. 草開清志， 前川輝男:鉄と




工熱処理の影響. 松田健二， 橋本功一， 上谷保
裕，蓮覚寺聖一， 品川不二雄，池野進:材料48
巻1号: 16・21 (1999) 
38. 過剰シリコン型Al・Mg2Si合金における中間相
に対する加工の影響. 松田健三， 清水聡， 蒲田
裕志， 上谷保裕， 品川不二雄，池野進:材料48









2号: 163・169 (1999) 
4l. Ti02バインダーによるpνTi電極の長寿命化. 蓮
覚寺聖一， 原陽介，中村優子， 島崎長一郎，池野
進， 加藤琢朗， 久 保田一浩:電気化学および工
業物理化学67巻3号: 243・247 (1999) 
42. 新鋳造法によるアルミニウムビレットの作製.
池野進:工業材料47巻9号: 63-67 (1999) 
43. 高温国体電解質酸素センサーのためのTb407お
よび�Tb2CU203電極の検討. 島崎利治， 山崎登志
成， 寺山清志， 吉村昌弘:高温学会誌，Vo1.25 ， 
No.3: 115・119 (1999) 
44. ビニルトリエトキシシランによる酸化チタンの
カップリング処理. 佐貫須美子， 本吉史武， 長岡




本佳紀， 寺林正剛， 梶田伸彦， 佐貫須美子， 前健
彦， 能登谷久 公， 新井甲ー:日本金属学会誌，
Vo1.63， No.7: 924-930 (1999) 
46. 電子ビーム溶解法でNiを添加したAl・Mg(5052)
合金の機械的性質におよぽすNi含有率の影響.
坂本佳紀， 梶田伸彦， 佐貫須美子， 前健彦， 能登
谷久 公， 新井甲ー:日本金属学会誌，Vo1.63 ， 
No.lO: 1348-1355 (1999) 
47. Electrical and colorimetric properties of TiN thin 
films prepared by D.C. reactive sputtering in a 
facting targets spu批ring (FTS) system. Masateru 
Nose， Takekazu Nagae， Masaru Yokota， Shigeoki 
S勾i， Mikiko Nakada: Surface and Coating 
Technology， Volume/issue， 116・119， Nov: 296-
301 (1999) 
48. Effects of Cold Rolling and Annealing on the 
Structure of γ" Precipitates in a Ni 18Cr-16Fe-
5Nb-3Mo Alloy. Kiyoshi KUSABIRAKI， Tonoya 
TSUTSUMI， Shigeoki SAJI: Metallurgical and 
Materials Trans A， Vo1.30A， August: 1923-1931 
(1999) 
49. High Resolution Energy Filtering Transmission 
Electron Microscopy For Equilibrium β-phase in 
an AI-Mg-Si Alloy. K. Matsuda， T. Naoi， Y. 
Uetani， T. Sato， A. Kamio， S. Ikeno: Scripta 
Materialia， Vo1.41 No.4: 379・383 (1999) 
50. Crystal Structure of the ß" Phase in an Al­
l.Omass % Mg2Si・0.4 mass % Si Alloy. K. 
Matsuda， T. Naoi， K. F可ii， Y. Uetani， T. Sato， 
A. Kamio， S. Ikeno. Materials Science and 
Engineering: Vol.A262: 232・237 (1999) 
51. Release of hydrogen molecules仕'Om hydrogen­
containing carbon film deposited on molybde­
num. K. Ashida， K. Watanabe， 1. Kitamura， S 
Ikeno : Joumal of Nuc1ear Materials， No.266-
269: 434司439 (1999) 
52. Investigation of double oxides in出e system of 
Pr203-W03. T. Shimazaki， T. Yamazaki， K. 
Terayama， T. Ishiguro， M. Yoshimura: Joumal of 
Alloys and Compounds， Vo1.285: 112・118 (1999) 
53. Photocatalytic Reduction of Selenate and Selenite 
Solutions by Using TiO 2 Powders. S. Sanuki， 
T. Kojima， K. Arai， S. Nagaoka， H. Majima: 
Metallurgical and Materials Transactions， 
vo1.30B， No.2: 15-20 (1999) 
54. Preparation of Ammonium Chloroplatinate by a 
Precipitation Stripping of Pt(lV)ーloaded Alamine 
336 or TBP. S. Sanuki， Y. Matsumoto， H. 
M司jima: Metallurgical and Materials 
Transactions， vo1.30B， Apr.: 197-203 (1999) 
55. S位ipping of silver 企om Primene 1MT loaded 
with silver thiocyanate complexes. S.Sanuki， 
M.Yata， H.M句ima: Hydrometallurgy， vo1.52， 
No.l: 123・135 (1999) 
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56. Mechanical Properties and Corrossion Resistance 
of AI-Mg Alloys with Cu added by Electron 
Beam Welding. Y. Sakamoto， T. Shibuta， T. 
Mae， S. Sanuki， H. Notoya， K.Arai: Materials 
Trans Jim.， Vo1.40， NO.6: 556-563 (1999) 
57. Magnetic anisotropy of Pm impurity in rare 
earth・・nickel compound. K. Nishimura， K. Mori， 
S. Ohya， S. Muto， W.D. Hutchison， S.J. Harker， 
D.H. Chaplin: Hyperfine Interactions 120/121: 
203-207 (1999) 
58. Reentrant Behavior in Hol-xNdxNi2B2C System. 
S. Cao， T. Ookami， K. Nishimura， K. Mori， 
Physica C316: 273・278 (1999) 
59. Thermal Conductivity of Y 2 03・doped Si3 N4 
Ceramic at 4 to 1000 K. K. Watari， M. E. 
Brito， 民IÍ. Toriyama， K. Ishizaki， S. Cao， K. 
Mori: 1. Materials Science Letters 18・ 865-867
(1999) 
60. Thermal conductivity of intermetallic compound 
NdNi. Y. Adachi， Y. Moami， K. Yabe， K. Ueda， 
M. Endo， Q.F. Lu， 1. Umehara， K. Mori， K. 
Sato: 1. Magn. Magn. Mater. 177・181: 1061・1062
(1999) 
61. RKKY interaction and Kondo effect in (Ce， La) 
PdSn. D. Huo， K. Mori， T. Kuwai， H. Kondo， Y. 
Isikawa， 1. sakurai: 1. Phys. Soc. Japan 68: 3377・
3382 (1999) 
62. Correlation between Superconducting and 
Magnetic Transition Temperatures of Rl・xNdx
Ni2BzC (R=Y， Ho， Er). S. Cao， K. Okamoto， K. 
Nishimura， K. Mori: 1. Low Temp. Phys.: in 
press (1999). 
63. Low Temperature Specific Heat of Zr2(Col・
xNix) under Magnetic Fields. K. Nishimura， Y. 
Tsurugiya， S. Cao， S. Rengakuji， K. Mori: 
Physica B: in press (1999). 
その他の論文
1 .  Effect of Ga Content on Localized Corrosion of 
AI-9massMg Alloys H2 S04 -NaCl Solution. S. 
Toriyama， T. Mae， K. Arai: Materials Trans 
Jim.，Vo1.39， NO.3: 404-412 (1998) 
2. r軽金属学会北陸支部だよりJ. 佐治重興:軽
金属，Vlo1.48， NO.8: 420-421 (1998) 
3 . 1金属材料の極限の性能を引き出すためには， 一
大型素材の結晶粒微細化制御技術の確立を目指
して- J. 古井光明:日本金属学会会報 “まて
りあ.. : Vo1.38， No.2: 179 (1999) 
4 .  1微小重力環境でAl・Ti包晶系合金の凝固宙開
発事業団技術報告(TR- 1 Aロケットの微小重
力実験 6号機実験報告一組織J . 茂木徹ー，
穴田博，他20名:宇): 457・604 (1999) 
5 . 鋳造用 アルミニウム合金素材製造法の最近の動
向.穴田博: 121世紀をめざす鋳造業界と鋳造
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